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Abstract 
Many papers about underwater explosions have been published by this time. The motion of 
an electrically generat巴dspherical cavity or bubble in the water was photographed by the high 
speed motion pictures (-7，∞o pps). 
Theoretical equations for not only expansion and contraction but also rebound of the bubble 
were introduced， and by this equation the results of the experiment were adequately explained. 
The maximum volume of the bubble and the period of the五rstoscillation turned out to be 
proportional to th巴 internalenergy of the bubble. The period of the五rstoscillation was about 
4 ms by the energy of 2 jules， and the energy involved in the rebounded bubble was about 30% 
。fthe五rst，and about 70% of the energy was radiated in the water as the shock wave. 







































({z ; 水中放電弱賄 S; 三一Aド用金網
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35kAに達し 間隙電圧に比例している。振動の周期 Tおよびインダクタンス Lは図-3の
如くである。



















図 4 (a) 水中放電間隙と受波器出力電圧
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図-4(b) 水中放電間隙と放電電流最大値
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図 12 (a) 放電流および圧力波の発生の時間的関係
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エネルギは中心からの距離を η 水の速度を uとして
jft(L000×叫ん2 [J] 
であるから，これらを等しいとおいて
rv 1 rR r 1'R 
g ¥ (P-P~) dV = ~ ¥ (1，000X4πr2.dr)v2 = 1，000X2π卜与Iv2，-4 [J] 
J V.。ム Jr L I J 
(1 ) 
Rは気泡の中心より十分遠く (r<(;:R)，水が運動に与からない部分までの距離即ちり=0となる
ところまでの距離である。りと f の関係式 vcだ1/r2を用いて
1 rR 172 r 1'R 17×1，OOO×4riy2うミ-dr = 1，000x 2π卜予1v2r4 
= 1，ρ000X2 
rv 



























また，気泡の半径が増大し，r vC達するまでの時間 tii dt =ぞより














算を行なうには(6)式および(7)式で、エネルギを仮定 (roとPoの仮定)し，時間 tを L1tに細分
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V;~ax 二 9.75xI0.，-6J ( mη 
。~/85 う rmax (/lcc) 
Vinax ~ 6， ssxlo.とT' (mη 
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仮定し，積分範聞の T怖を roとかきかえるとR.H. Coleの導いた式4)
t =)1，~面oîr _ dr 
'v gP~ t J間三










を比較することにより ，P~ が 1 気圧の場合には，われわれの装置で、は， 膨張収縮の第 1波の
みでなく第 2，第3波についても消長が明らかとなり， 第 1波は電源エネルギの約3%を得て
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